












Expectations and Challenges for the Implementation of 
"History Synthesis" 
-To make the ideal of "History Synthesis"-
藤原健剛＊
FUJIWARA Kengo 
It can be positively evaluated that "History Synthesis" is a combined subject of Japanese history 
and world history focusing on modern and contemporary history, and that it has been set as a 
compulsory subject. However, in order to pursue the ideal of "History Synthesis," it is necessary 
to place "History Syn thesis" as a substantial en trance examination subject, and to think of the skills 
that can be fostered through this subject as different from the ones that can be developed 
through "Japanese History Inquiry" and "World History Inquiry." As for the former, I propose 
that "History Synthesis," "History Synthesis and Japanese History Inquiry" or "History Synthesis 
and World History Inquiry" should be entrance examination subjects. As for the latter, I also insist 
that we should foster "historical imagination," which can help in the search for other choices in 
the face of important phases of history through "multifaceted and multidirectional considerations." 
Key words : "History Synthesis", a substantial entrance examination subject, 





































































































































































































































































































































































































































































































































〈資料1〉 平成30年1月 共通テスト施行調査問題世界史B 第4問B















































































〈資料2〉 平成30年1月 共通テスト施行調査問題世界史B 第3問A
第3問 現在世界各地の博物館や美術館には，かつて軋界を結び付けてきた交易
品や貨幣が収蔵されている。Il：界史上のモノについて述べた次の文章A・Bを読
み，下の問い（問 1~6)に答えよ。（配点 18) 




問 1 図 1の碗は，マラッカ （ムラカ）の総普であったPerode Fariaという人物が
注文して，1541年に中国で作らせたものである。その名と製作年が，碗の縁
に沿って記されているe この碗の来歴はどのようなものと推測できるか。考
えられることとして最も適当なものを，次の0~Rのうちから一つ選べ，
ロ
＠ この碗が作られた当時マラ ッカを統治していたオスマン帝同の総督が，
碗をイスタンブルのスルタンに献上したのだろう。
R この碗が1介られた当時碗は注文主の「・によって，インド洋を横断し，ス
ェズ述河を経由してイスタンブルにもたらされたのだろう 3
R この碗が作られた当時カントン（広州）貿易はイギリスが支配していたの
で，碗を運んだのは束インド会社の船だったのだろう。
R この碗が作られた当時マラッカは東洋貿易の拠点であったので，碗は中
国からまずマラ ッカに運ばれたのだろう 。
（大学入試センター インターネットより）
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